




























The higher education of tourism: 
Do students at Wakayama University think tourism is worth studying?
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Abstract：
To promote tourism in Japan, the Japanese government has implemented a policy to provide the tourism industry with 
qualiﬁed workers by expanding the tertiary education of tourism studies. However, a high rate of university students who 
major in tourism studies seek careers outside the tourism industry. The government regards this tendency as a problem, 
and is attempting to solve it by making tourism education more industry-orientated. In this situation, both government 
and scholars are likely to evaluate tourism education in the university setting by studying its contribution to the tourism 
industry. Since there is little consideration of the beneﬁts to students in such an evaluation, we set the following research 
questions. First, what do university students think about the beneﬁts of studying tourism? Second, how do they regard 
tourism education in relation to their careers? A questionnaire survey was undertaken with students in their ﬁnal year of 
studies with the Faculty of Tourism at Wakayama University in 2015. Out of 105 students in the target group, we obtained 
71 responses. This research was not able to clarify the reasons that many of the students were not interested in working 
in the tourism industry. However, the results indicate that most of the respondents were satisﬁed with the education they 
received in tourism studies at Wakayama University even if they did not intend to work in the tourism industry. Many 
respondents found the study of tourism useful because it broadened their perspectives on societies and businesses, 
and thought that this characteristic of tourism education helped them ﬁnd jobs in their intended future careers regardless 
of the industry. With these results, we are concerned that the usefulness recognised by students may be lost if tourism 











































































も強化してきた 4）（和歌山大学観光学部 10 周年記念事業委
員会，2017, pp.9-12）。
このような体制・教育プログラムのもと、和歌山大学観光学
部は、2011 年 3月に初めての卒業生を送り出した。第 1期
から第 5期までの卒業生の就職率は継続して98%を超えて
おり（和歌山大学観光学部 10 周年記念事業委員会，2017, 
p.43）、本稿の調査対象とした2014 年度卒業生（第 5期生）
も大学院進学者を除く就職率は99.1%であった（和歌山大
















調査を行った 7）。調査期間は2015 年 1月14日から2月12
日であり、村上・寺澤が 5期生のゼミ担当教員の研究室を直
接訪問し、アンケ トー協力を依頼するという方法をとった。そこ























































































観光関連企業 13 （20） 9 （13.8）
その他企業 47 （72.3） 53 （81.5）
















































































































































とても役に立ったと思う 3 16 1 20 （30.8）
まあ役に立ったと思う 5 27 2 34 （52.3）
どちらともいえない 1  9 0 10 （15.4）
あまり役に立ったと思
わない
0  1 0 1  （1.5）
まったく役に立ったと
思わない
0  0 0 0    （0）
不明（記入なし） 0  0 0 0    （0）











































とてもよかったと思う 2 4 28 1 1 0 36
（54.5）
まあよかったと思う 0 3 18 1 2 1
25
 （37.9）




0 0  0 0 0 0 0 （0）
まったくよかったと
は思わない
0 0  0 0 0 0 0 （0）





















































































































































































































































2016 年 度 実 績 ）」http://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/employed/
record/2016_record.html
和歌山大学観光学部 10 周年記念事業委員会（2017）『和歌山大学観
光学部 10 周年記念誌』国立大学法人和歌山大学観光学部
